

























The Ecology and Control of the Naturalized Weeds Barbarea vulgaris R. Br., Anthemis cotula
L., and Matricaria inodora L. in the Northeastern Part of Japan : Masaaki TACHIBANA＊１）
Abstract : Three naturalized weeds, Barbarea vulgaris R. Br., Anthemis cotula L., and Matricaria
inodora L., that invaded from Europe are widespread in Tohoku, in the northeastern part of Japan.
In this study, a control strategy based on the ecological traits of these naturalized weeds is present-
ed. B. vulgaris alters its major reproductive mode of perennial or annual depending on the nature of
its habitat in levees or wheat fields. The B. vulgaris population in tilled wheat fields is almost entire-
ly maintained by sexual reproduction. In the Tohoku region, A. cotula emerges most frequently in
the fall and spring. The overwintered adult plants arising from the seedlings emerge in the fall and
become a serious problem in the spring in wheat fields. In the wheat fields, the three weed species
were controlled effectively by the application of linuron（1,000 g a.i. ha－1）to the soil immediately
after sowing, the application of ioxynil（600g a.i. ha－1）in early November, corresponding to the end
of the annual emergence period of these species, and the employment of either inter-row cultivation
or the application of ioxynil（600g a.i. ha－1）in early May. The emergence and spread of the three
weed species can be controlled by using a combination of any two of the three methods mentioned
above.
Key Words : Barbarea vulgaris R. Br., Anthemis cotula L., Matricaria inodora L., Naturalized weeds,
Ecology, Wheat, Levee, Weed control, Herbicide
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われている（Kurokawa et al. 2003a、b）。その結
果から、飼料畑に蔓延している雑草のイチビは、輸
入飼料を介した海外からの侵入による個体とされて

































れる（Sato et al. 1996、佐藤ら　2001）。ワルナス
ビは、飼料などの収穫物への有毒のしょう果および
茎葉の混入による品質低下などを引き起こす



























































（Sato et al. 1996）。草地でのワルナスビの生育限
界は、冬季の気温によって決まっているため

































































































































































































































































































































































































































































































も繁殖する（Klimesova et al. 2008、MacDonld

















（MacDonld and Caver  1991）。短命な植物種にお
けるこのような生活史の変動は、不安定で予測でき
ない環境条件下で生き残るための戦略の一つと考え

































































50 mmから100 mmの深さにある長さ50 mmの根を
選んだ。その後、根の断片を直径0.5 mm以下、直
径0.5 mmから1.0 mm、直径1.0 mmから2.0 mm、













































































































































































































































































































































































（MacDonld and Caver  1991）。
ハルザキヤマガラシは、花芽分化に春化を必要
とするため、温帯では夏の間に草高の低いロゼッ
ト状態で生育する（MacDonld and Caver  1974、
Schreiber 1962）。しかし、一般に、草高の高い個
体は受光に有利で、同じ生育地における草高の低い























































































































































































































































































































































































































































































































































































（Dutt et al. 1983）、CATでは９月中旬の1.1 kg a.i.
ha－1から2.2kg a.i. ha－1の処理で完全に防除されてい















る（Yenish and Eaton  2002）。また、mecopropと
アイオキシニルの混合剤によってイヌカミツレを含
む麦畑の広葉雑草は89%以上防除されている






















































































































































































































































































































































































































































































































































９月29日に薬量150g/10a、散布水量100  1/10a で処理。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































P : K = 3 : 10 : 10（10aあたりN : 3kg、P2O5 : 10kg、
K2O : 10kg）、コムギ作では成分比でN : P : K = 1 :

































































































































































































































































































































2002年10月31日に薬量200㎖/10a、散布水量100  1/10a で茎葉処理。
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